



































 This research reveals following points; 
1) Several recent researches in Japan and European countries show that youth 
transitions in the late modernity have become to be polarized between ‘Choice 
Biography’ and ‘risk Biography’, in which linkage between social capitals and economic 
and cultural capitals has become strong. 
2) In order to analyze youth policies, there are three axes; ‘universal services – target 
services’, ‘ supports for participating into cultural community – into workplaces’, 
‘collaboration work model – personal guidance and counseling model’.  
3) In every country, youth policies have become ‘personalized’ and ‘individualized’, 
although there had been different character according to models of welfare states. 
Practitioners face dilemma between personalized policy schemes and their original 
collaborated work.  
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  男性 女性 




現在の暮らし向き  p<0.01 
母親の学歴 p<0.1 p<0.01 
父親の学歴 p<0.1  




































の接点にあたる social youth workの実践であ











・Graeme Tiffany（Youth Work Consultant） 
・Sacha Kaufman(London Camden Detached 
Project, Coordinator) 
・Linda Phillips（London, Roots and Shoots）
フィンランド： 
・Siurala Lasse (Helsinki市Youth Department 
Director) 
・Meiju Hovi（Helsinki 市、Youth Department, 
Manager）  
・Zafiris Dimitrios (Helsinki 市、Youth worker) 
・Yrjö Laasanen(Vantaa市Youth Department, 
Preject manager) 








































































グ ル ー プ
ワーク、 



































168～174 頁、2010 年 
⑤ 平塚眞樹、欧州における若者政策をめぐ
る論争軸、人間と教育、査読無、64 号、
98～105 頁，2009 年 
⑥ 平塚眞樹、若者の現実に向き合う、クレ










読無、179 号、104－107 頁、2008 年 
 
〔学会発表〕（計５件） 
① 平塚眞樹、The Transformation of Youth 
Transitions in Japan ~Double-sided 
‘Freeters’, 7th International Conference 
on Researching Work and Learning, 





年 10 月 17 日、一橋大学 
③ 平塚眞樹、英国における若者政策の展開
とユースワークの変容、日本教育学会第




回大会、2009 年 8 月 28 日、東京大学 
⑤ 平塚眞樹‘Youth Work, Youth Policy and 
Youth Research in Japan~ New 
polarization among youth’、“Reflective 
youth work – linking theory and praxis”, 









執筆、109～134 頁、全 292 頁、大月書




293 頁,  2011 年 





















平塚 眞樹(HIRATSUKA  MAKI) 
法政大学・社会学部・教授 
 研究者番号：１０２２４２８９ 
 
(2)研究分担者 
 なし 
 
(3)連携研究者 
 なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
